





Study on management system of condominium in Korea 

































































































































総人口 総世帯 住宅数 普通世得数 住宅普及率 住宅投資率
t千人J 〈千世帯〕 (千戸) (千住帯) (%) (GNP対)
1970 31.466 5，863 4，360 5，576 78.2 3， 40 
1975 34， 707 6， 761 4，731 6，367 7，1. 4 5， 24
1980 37，436 7，968 5，434 7，470 71. 2 5， 90 
1981 38，723 8， 147 5， 581 7，712 70， 5 1. 30 
1982 39，326 8，418 5，763 7，962 70. 1 i. 95 
1983 39，910 8， 762 6，069 8，220 70.1 5 76 
1981 40，406 9， 143 6，084 8，486 69.9 4 7 
1985 40， 448 9，5'/5 6， 104 8，751 69，8 4 39
1986 41，184 9，859 6， 300 9.031 697 4.40 
1987 41，575 10、115 6.449 9，320 69，2 1.26 
1988 41，975 10，513 6，670 9，612 69.4 4 63 
注 ・普通世帯は.外国人世帯， 1人世帯及び非血縁世備を除外した世帯である。
住宅普及率は，住宅事情を表す指標として良〈使われる。これは住宅数/普通l世帯数で定義される。
資料 .経節企画院.主妥経済指標(1989)，住宅統計便覧 (大儒住宅公社， 1990) 
( 2 ) 
金同]合他ー錦国における分譲共同住宅管原 49 -
表3 韓国5大都市の住宅普放慾 (')u)
よそ 1970 1975 ]980 1985 1990 
'/ウル特別市 月6.7 56.3 55，2 54，3 53.0 
釜山直路市 58.7 53，8 51.9 51.1 52.6 
大郎直轄市 50φ6 51.f:i 51.3 53，6 50.3 
仁川直館市 60，6 56，9 572 61，3 67 ，~ 






議ト¥空空 2十 [988 1989 1990 1991 1992 
2，000 317 360 450 500 443 
公共 小計 900 115 150 200 220 232 
部門
永久賃貸 250 40 60 70 80 
警労喜 250 60 80 110 
長期賃貸 150 52 50 25 [8 
小型分議 250 自3 60 55 52 42 
民間部門 1，100 202 210 250 280 211 
資料建設部.1991住宅建設総合計画 (1991.2，27) 















































































































? … ? ? ?， 74 • 15 • 76 • 7 • 78 • 79ω ・81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 
資料 ;大韓住宅公社ハンドプック(1991年)より作成
注ー1. 5年， 10年後に分譲転換する長期賃貸住宅の戸数を含めている。











単位 t戸， (%) 
長蔵-l!l竺 全 国 ソウ Jl.-
~ 1，236，659(100) 435，969(100) 1 
中央供給式 512，778(11.5) 325，081 (74 ，6) I 
暖 単独創iホイラー 78，059( 6，3) 6，190( 1.4) 
房 単独練炭ボイラー 386，929(31.3) ，19，952(11.5) 
方 練炭炎き口 181，313(14.7) 51，226(11.7) 
式 ガスポイ寺一 77.187C 6.2) 3，520( 0.8) 




よ沿¥2T 1983年 1989年戸 数 % !戸 数 % 
49，5 (l5TP)以下 201，968 371 473.497 38 
49.6-82.5 (25坪) 207，495 37: 528，390 43 
85.6-132.0 (40坪) 114，419 21; 183，632 15 
132.1以上(40坪をこえる) 29，528 5: 51，140 4 
合 計 553.410 100' 1.236，659 100 































23 J3!i 41. 256 
32坪 58，649 
37 坪 76，675 
48 坪 97.092 
50 Tli 102.555 
69 坪 141， ~18 





















ぷ誌竺 20代 30代 40代 50代 60代
賃貸住宅(1009-6) 179 61.6 13，3 5.9 1 3 






























































































































































共同住宅 よそで 20戸 20戸~ 300戸の形態 未満 299戸 以上




*③ ② ① エレベー ター もなし
中央暖房とか a③ 本① [どエレベーターあり
連立住宅
中央唆房も
③ 本②~ エレベーター もなし
































































































































( 9 ) 









































































相句 3億超過4億 9千万超過 i億2千 l万5千位
人 ウォン以下 万ウォン以下 帯以下
資
4億超過5億 It意2千万超過I億 2万世帯以本 ウォン以下 5千万ウォン以下 下
金
の 5億超過6億 l億5千万超過l億 3万世倍以
額

























































































































































(50.5%) (49， 5%i 
1，455団地



















びその他共同住宅の管理に関して建設部が定める業務な に作成し 3年ごとに修正しなければならない。 この長
どである(住宅銭設促進法第39条の3)。 拶l修繕計画や特別修繕充当金 (1::1本の修繕積立金に相当
建設部は，住宅管理士・織という専門管理人の免許制 する〉の規制を受ける共同住宅の対象は.①"300戸以上
度を取り入れ， [990年に初めて専門管理人の資絡試験で ②エレベーターが設置されている ③中央稜房方式.









費 自 情 成 内 訳 世帯百1)の負担額の算定方法
-般管理費 人件費(給与，諸手当，賞与金，退職金 月間実際所要した費用を，分譲面積に従って均等配分する
なとを包含するが，清鰯員及び汚物収去 か.月予算額を分譲面積に従って同等配分して.使用実績
員人件費を除く〕 ・諸事務質 ・交通通信 に従勺て清算する。入住者代表会議が選定した住宅管fJ1!業
質 ・公組公課金・紋服質 ・教育訓練費 ・ 者による管理の場合には.入住者代表会議と住宅管理業者
車両維持費及び諸付帯費用 との契約で決めた.月間の質問を分譲面積に従って均等配
分する。






































































































































































































区 分 対象施設 点検回数
解氷期 石主主基礎壁，橋.井戸， 年 l回 (2
る~ 断 非常貯水胞設 月又は3月)
































































































































































































































































































































































































































3) Dong Sung 1ee Public housing policies for 
the lncome dwellers lfi Korea， Internation且i








































The purpose of thls study is to find that the situation of housing conditlol1 and the rnanagement 
system of the condomtnium in Korea 
The point on the management system of condomimum in Korea is as rollows. 
し 1nKorea there are three managemem types， management type by developer， m釘lagememtype 
by housing management company and a resident self-managem日nttype. 
2. ln case of condominium t developer directly manages for one year from the date of comple~ion 
and passes management over to a resident. self-manag自mentbody or a housing management 
company. 
3. The adopting contents of "Common Housmg Ma.nagement Regulation" (C.H.M，R) IS differencia-
ted by the number of units， the condition of elevator system and central heatlng system. 
If the CHMR does not apply to multiple dwellings house. the "Multiple dwellings house Owner-
ship and Management 1a w“CM.D.O.M.L) is applicable. 




5. The CHMR order that each housing complex should E'stabish "Condominium Rulザ. but the 
"CH:vlR" regulate a1 the management， therefor the condominlUm rule is to be used rarely. 
6. At each housing complex， the Homeowner Represent日tiveConference (H.R.C) is composed of a 
part of homeowners. not every homeowners 
7. One more problem is that two ordinance are simultaneous exist 
One is the CH:V1R and the other is the MDOML. These lWO rules are not seperated clearly. 
The relation of followmg lwo terms In the MDOML and the CHMR IS not clear; the manage-
ment association and the HRC. t.he administrator and the head of management office at the man-
agemenl structure， and the by laws in the two ordinance 
(21 ) 
